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   A case of a 73-year-old patient with preputial calculi is presented. The patient visited our hospital 
complaining of consciousness loss. It was impossible to indwell a catheter because of complete phy-
mosis. Palpatory examination suggested the presence of stones in preputial cavity. Dorsal incision 
was made. After pus discharge nine small stones were extirpated. Ammonium hydrogen urate 
(96%) and calcium phosphate (4%) were found in these stones with infrared spectroscopic analysis. 
Bacteriodes ureolytcus and  Peptoslreptcoccus asaccharolyticus were isolated from urine specimen. 
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茎 先端 に 硬 結 を触 れ,留 置 カテ ー テ ル挿 入 不 可 で あ っ
た ため,当 科 に 往 診 依 頼 が な され た,
　 入院 時 現 症:全 身 的 に は,呼 名,痛 覚 刺 激 に無 反 応
で あ った が,血 圧110/60mmHg,脈拍75/分・整,呼
吸20/分・整 であ った.血 液 学 的 にwBC　 7,100/mm3,
RBc　447　×104/mm3,　Hb　14.6　mg/dl,　Hct　43%,





(一),Hbs-antigen(一)で,軽度 の脱 水 を思 わ しめ
るほ か,著 変 は認 め なか った.
　 局 所 々見 お よび処 置1陰 茎 は 完 全 包 茎 で,包 皮 輪 は
ピ ン ・ホ ー ル状 で背 側 に 位 置 して いた(Fig.1).触診






















































2).亀頭は発赤 ・びらんを認め,亀 頭包皮炎 と考えら
れた.
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